

























Changes in the Authority of the Kumagaya Fan Festival in Relation to Other Festivals
Abstract：This paper looks at the Kumagaya Fan Festival held in Kumagaya City, Saitama 
Prefecture, to reveal changes in the authority of festivals. Previously, the author conducted 
participant observation of the festival and examined the relationship between eminent male 
citizens, or “dannashu,” who financially support the festival and manual workers called “tobi.” 
Nowadays, this festival is often associated with the Tenno Festival in Nihonbashi, Tokyo, and 
Yasaka Shrine in Kyoto.
The Kumagaya Fan Festival’s relationship with other festivals plays an important role in 
claiming its predominance. Since festivals are out of the ordinary, traditional studies have 
214
deemed power and authority to be non-existent during such events. Yet when festivals are held, 
they continue to be present though different from what we see at ordinary times. Such power 
and authority have not been a common subject of current festival studies.
Given this background, the paper examines changes in the authority of the Kumagaya Fan 
Festival through participant observation records and brochures. The author closely looked at the 
Fan Tenno Festival in Tokyo and the Gion Festival in Kyoto as well to explore the relationship 
between the Kumagaya Fan Festival and other festivals. Also examined was the authority factor 
surrounding the Kumagaya Fan Festival and other festivals. An analysis of changes in the 
authority of the Kumagaya Fan Festival revealed that the festival is associated with other 
events like the Gion Festival and thus its validity can be claimed inside and outside of the 
festival. Furthermore, it was found that the Kumagaya Fan Festival has adopted the once-lost 
authority of other festivals. Based on these finding, this paper discusses the festival’s relationship 









































































都市として発展した。明治 16（1883）年 7 月 28 日に日本最初の私鉄線路として、熊谷は日本鉄道株
式会社によって上野～熊谷間に鉄道が開通する。その鉄道開通により、北関東と東京を結ぶ物流の基
点となる。昭和 20（1945）年 8 月 14 日、米軍による空襲により 358000 坪、3630 戸が焼失した。戦
災罹災者は、15390 戸・死者 234 人・負傷者 3000 人を数えた〔熊谷市立図書館　2003：62〕。










現在の熊谷うちわ祭は、7 月 20 日～ 22 日まで開催される。7 月 19 日の午後 9 時より、熊谷愛宕
八坂神社の境内で関係者だけで遷霊祭が行われる。7 月 20 日は、各町の町鳶による神輿渡御や山車・
屋台巡行が中心に行われる。7 月 21 日は、各町の山車・屋台が行宮へ向けて巡行する巡行祭が行わ
れる。7 月 22 日は、熊谷うちわ祭の最高責任者である大総代が祈願文を奏上する行宮祭、午後 9 時
よりお祭り広場と呼ばれる会場で本年度大総代と来年度大総代予定者による年番札の引継ぎ式である






遇突智命 ∙ 須佐之男命 ∙ 大市姫命 ∙ 事代主命である。大永２（1522）年大善院３世行源法師が牛頭天
王を勧請して邸内に創建したことが始まりとされる。文禄元（1592）年には市神 ･ 八坂 ･ 伊奈利の
三神を合祀し、愛宕牛頭天王稲荷合社と称した。明治時代になると、社号が愛宕神社に改められた。


































大正 13(1924) 年に銀座区、弥生町区が屋台を製作し、同年に 5 か町の神事に弥生町区が祭礼に参加
する。その後、昭和 22（1947）年に、荒川区が屋台を製作し、同年に銀座区と荒川区が復興の勢い
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月 3 日の『埼玉新聞』に「＜熊谷うちわ祭＞うちわ配布、明治 35 年頃　山車・屋台導入と同時期と
判明」という記事が掲載された。この記事では、熊谷うちわ祭とうちわ天王祭の関係性について記さ
れている。





































































































































































































































『埼玉新聞』　…2015 年 7 月 3 日　「熊谷うちわ祭　団扇配布、明治 35 年頃　山車・屋台導入と同時期と判明」
